



















The Report on the Connotation of Personal Pronouns：‘You’ and ‘We’ in the English Discourse
－Through the Analysis of ‘You’ and ‘We’ Samples which Appear in the ‘Narrative’ of Modern American Novels－
佐　藤　雅　之*
SATO Masayuki
　This report aims at analysis of the native nuance or connotations of English personal pronouns: ‘you’ and ‘we’ through 
the review of how the two personal pronouns are used in the novel text discourses.  The samples of ‘you’ and ‘we’ are 
from the narrative of modern American novels by William Faulkner and J.D.Salinger.  
　The analysis will be made through noticing not only the point of view in the story, but also the differences of sentence 
structures between English and Japanese.
キーワード：一人称代名詞we　二人称代名詞you　総称代名詞　一般論　ニュアンス　語り　小説の視点　文構造の違い
keywords：the first person：‘we’　　the second person：‘you’　　generic person　　generalization　　connotation　　narrative



















































　“I（We）think Okinawa is better than Hokkaido 
because in Okinawa it is much warmer than in 
Hokkaido and you can be lightly dressed while 
traveling.”
という主張に対し，
　“You said that it is so warm that you（people）
can travel light in Okinawa, but I（we）think 
Hokkaido is better than Okinawa because you can 








































Rose for Emily及びSalingerの長編Catcher in the Rye
を選んだ理由を述べて，課題の所在を明示する。






































































⑶　William FaulknerのRose for Emilyのwe

































・We live on rice in Japan.〔日本人が（外国人に）
言う場合〕（かっこ内筆者）
・You live on rice in Japan.〔日本人以外の人が日本
人に言う場合〕
・They live on rice in Japan.〔日本人以外の人が日
本人以外に向かって言う場合〕
と区別があるという。



























We'll take care of our business, and you'll take 
care of yours.
　inclusive “we”では，





























　　Japan 1 mountains 2 （are） many.
　　　⇔　Japan is mountainous.
　ジョンは足が長い：








































































































































































































































































































































































































　I certainly like to hear him play, but sometimes 









































































































































































































































　I’ll just tell you about this madman stuff that 
happened to me around last Christmas before I 
got pretty rundown and had to come out here 






















　 A  l o t  o f  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  t h i s  o n e 
psychoanalyst guy they have here, keeps asking 
me if I’m going to apply myself when I go back 
to school next September.  It’s such a stupid 
question, in my opinion. I mean how do you know 
what you’re going to do till you do it? I think 




















































































　If you want to know the truth, I don’t know 
what I think about it.  I’m sorry I  told so many 
people about it.  About all I know is, I sort of 
miss everybody I told about.  Even old Stradlater 
and Ackley, for instance.  I think I even miss 
that goddam Maurice.  It’s funny.  Don’t ever tell 

















































































































● 滝浦真人・佐藤良明編著 『異言語との出会い』― 言
語を通して自他を知る ― 放送大学教育振興会（2017年
３月）
● 赤祖父哲二著 英米文学作家論叢書 『フォークナー 
現代史を生きる』 冬樹社 （1977年11月）
● 小森収編 『短編ミステリーの二百年１』 東京創元社
 （2019年10月）
● 中西典子 関西学院大学 人文論究 William Faulkner, “A 
Rose for Emily”の語り手“we” について （1997年２月）
● 中西典子 立命館文學 三人称の語りについての一考察 
: William Faulkner の“Dry September” （2014年１月）
● 山岡大基  広島大学附属中・高等学校 中等教育研究
紀要 ナラティブの力を英語教育に （2019年）








● 持留浩二 佛教大学文学部論集 ホールデン・コール
フィールドの語りにおける欺瞞 （2014年３月）
● 佐藤雅之 奈良県高等学校等英語教育研究会2010紀要 
サリンジャーのYouについて （2010年５月）
● 佐藤雅之 西大和教育研究会論文 日本語と英語の文構
造の違いに関する考察－Writing 及びReadingの学習指
導の観点から－ （2020年８月）
